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United Nations Commodity Trade Statistics 
Database（以下Comtrade と略記）は国際連合統計






Comtrade のデータは国連加盟国が UNSD に報
告した統計をもとに編集されている1。国際連合統
計委員会（United Nations Statistical Commission、以
下UNSCと略記）は各国の商品貿易統計が満たす
べき一連の要件を International Merchandise Trade 
Statistics: Concepts and Definitions（以下 IMTS と略
記）という文書にとりまとめて公表している2,3。
IMTS の初版は 1970年に採択され、その後、1981
年と 1997年に改訂が実施された。そして 2008 年
2 月の UNSD 本会儀において 1997 年版の改訂が
決議され、2010 年 2 月に改訂第三版となる
International Merchandise Trade Statistics: Concepts 
and Definitions, 2010 が正式に採択された4。 


















1. IMTS 改訂の背景 
 
























7. 既存の IMTS の利便性を高め、一部の概念を
いっそう明確化する必要があること。 































of National Accounts 2008（通称 2008SNA）と
Balance of International Payments and Investment 















る国際基準として Manual on Statistics of 




























で、IMTS, Rev.2 の第 7 章を拡充して 4つの章に分
割した形になっている。 






















2. IMTS 2010 の主要ポイント 
 
それでは IMTS 2010の内容を見てゆこう。IMTS 
2010 の序章には、上記のガイドラインのうち主要
な 60 項目をまとめた一覧表が示されている。表 2
はこれら 60項目の中から貿易統計ユーザーにと 
[A] IMTS, Rev.2 [B] IMTS 2010
章の構成 項目数 章の構成
1 Coverage and time of recording 7 1 Scope and time of recording 23   (9)
2 Trade system 3 2 Trade system 12 (11)
3 Commodity classifications 1 3 Commodity classifications 3   (2)
4 Valuation 7 4 Valuation 14 (10)
5 Quantity measurement 2 5 Quantity measurement 4   (4)
6 Partner country 3 6 Partner country 9   (7)
7 Reporting and dissemination 8 7 Mode of transport 5   (4)
8 Data compilation strategies 8   (7)
9 Data quality and metadata 15 (11)
10 Dissemination 15   (7)
11 Supplementary topics 5   (2)
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表 2 IMTS 2010 の主要ポイント 
 
Chapter I: Scope and time of recording
1 As a general guideline, record all goods which add to or subtract from the stock of
material resources of a country by entering or leaving its economic territory
Unchanged




4 As a general guideline, record goods as they enter or leave the economic territory of
a country. In customs-based data-collection systems this may be approximated by
the date of lodgment of the customs declaration
Unchanged
7 Media, whether or not recorded: Include at its full transaction value, except for media








9 Goods for and resulting from processing where no change of ownership takes place:
Include and explicitly indentify (preferably by special coding) in trade statistics
New
encouragement
10 Goods which cross borders as a result of transactions between related parties:
Include and separately identify (code)
New
encouragement




Chapter II: Trade system
15 Reimports and re-exports: Include and identify (code) for analytical purposes New
recommendation
16 Customs procedure codes: Make information about the customs procedure applied to
individual transactions part of the dataset for trade statistics
New
recommendation
17 Use the general trade system for compilation of both import and export statistics; if
the special trade system is used, compile or estimate goods traded across elements of
the statistical territory
Unchanged
Chapter III: Commodity classifications
18 Use HS for the collection, compilation and dissemination of international merchandise
trade statistics
Unchanged





22 Use FOB-type valuation for exports and CIF-type valuation for imports; countries are
encouraged to compile FOB-type value of imports as supplementary information
Updated
recommendation
23 Countries which compile only CIF-type values of imports are encouraged to compile




Chapter V: Quantity measurement
28 Collect or estimate, validate and report quantity information in WCO standard units
of quantity and in net weights on all trade transactions
Updated
recommendation
29 Provide conversion factors if units of quantity other than the WCO standard units




Chapter VI: Partner country
30 Follow the Revised Kyoto Convention for determining country of origin Unchanged
31 Attribution of partner country: Record for imports the country of origin and for














IMTS 2010 の第 1 章には、貿易統計の対象範
囲と計上時点に関するガイドラインが示されて
32 Country of consignment: Record the country of consignment as the second partner
country for imports alongside with country of origin; for exports the additional
compilation of the country of consignment is encouraged
Updated
recommendation
33 Calculation of trade balances: Use imports by country of origin and exports by
country of last known destination
New
recommendation
34 Use the economic territory of the trading partners as the basis upon which the
statistics on trade by partner are compiled
Updated
recommendation
Chapter VII: Mode of transport
35 Compile and disseminate international merchandise trade statistics by mode of
transport at the most detailed level (as a new dimension)
New
recommendation




37 Clearly indicate the contents of the categories (for mode of transport) used; countries
are encouraged to follow the suggested classification
New
recommendation
Chapter VIII: Data compilation strategy
38 Use customs records as the main and normally preferred data source New
recommendation
40 Supplement customs based data with information obtained from other sources to
ensure full coverage of international trade. Use non-customs data only if they
provide a cost effective way to improve the quality of trade statistics
Updated
recommendation
Chapter IX: Data quality and metadata
43 Follow a systematic approach to data quality and develop standards and related




44 Develop a standard for regular quality reports New
recommendation
50 Metadata categories: cover at least the categories of metadata provided in para 9.23 New
recommendation
51 Metadata as high priority: View the development of metadata as a high priority and





58 External trade indices: Publish volume indices and either price or unit value indices
for total imports and exports on a monthly, quarterly and annual basis. Publish such
indices for commodity groups of particular importance to countries at least quarterly
and annually
Unchanged
60 Linking business and trade statistics: Integrate the trade register with the business




（出所）IMTS 2010, Table 0.1をもとに著者作成。
（注）各項目の左の数値はIMTS2010, Table 0.1における項目番号。最右段の記述は各項目がIMTS, Rev.2
の勧告とどのような対応関係にあるかを示している。











































































































うる最終的な仕向国（country of last known 
destination）」、輸入に関しては「原産国（country 
of origin）」を取引相手国として記録することを





A＋B＋C = 経済領域（economic territory） 
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Country of origin 
輸出国（A 国）から見た相手国 輸入国（C 国）から見た相手国 
（出所）著者作成。 




















country of consignment を記録することを求めて
いる（32）。ここで言う country of consignment
とは商品の直接的な仕向国と出荷元国を意味し、
図 2 の A 国にとっては B 国が country of 
consignment、C 国にとっても B 国が country of 
consignment である。これらが記録されている場
合、仮にA 国の輸出統計において「知りうる最
終的な仕向国」と country of consignment の両方
がB 国になっていても、C 国の輸入統計で原産
国と country of consignment を調べれば当該商品
がB 国を経て輸入されたことが判明する。ただ
















われた国（country in which the last substantial 
manufacturing or processing, deemed sufficient to 













IMTS 2010 の第 3 章は貿易商品分類に関する
ものである。国際的に認知された貿易財の分類
表としては、UNSD が中心になって開発した標
準国際貿易分類（Standard International Trade 
Classification、以下 SITC と略記）とWCO が開
発した「商品の名称及び分類商品の名称および
分類についての統一システム（Harmonized 
Commodity Description and Collecting System、以
下HS と略記）」がある。IMTS の初版と IMSTS, 
Rev.1ではSITCの商品分類に従って統計を公表
することが求められていたが、IMTS, Rev. 2 で
は HS を使用するよう規定が改められた。これ






























まれ、第 3 版の 3,118 品目と比べてかなり細分












































































































4 Not elsewhere classified
4.1 Pipelines and cables
4.1.1 Pipelines
4.1.2 Cables

















































3. Comtrade へのインプリケーション 
 








3.1 各国とUNSD の対応予定の概要 
 





32 カ国が 2011 年分の統計から IMTS 2010 の新





















UNSD は 2010年から 2013 年にかけての 4 年
































上部にMetadata & Reference Table という項目が
あり、その中に（a）Reference Tables、（b）
Commodity List、（c）Country List、（d）Explanatory 
Notes、（e）Publication Notes、（f）Glossary、（g）







右列に 6 つの選択肢が用意されている。 
 上記のうち、Snapshot と ITC Country Profile
は当該国の貿易構造の特徴（主要な取引品目や
相手国など）をまとめたページにリンクされて
いる。また、Data Availabilityと Publication Notes
からリンクされた画面では、Comtrade において
どの年のデータがどのような品目分類にもとづ
回答国 2011年 2012年 2013年以降 未定 未回答
全ての国々（100） 32% 34% 13% 14% 7%
先進国（28） 36% 14% 25% 18% 7%
開発途上国・移行経済国（72） 31% 42% 8% 13% 7%
（注）括弧内の数値は対象国数。
（出所）Report on the results of the UNSD Questionnaire on the plans of IMTS 2010 implementation
（http://unstats.un.org/unsd/trade/EG-IMTS/EG-IMTS%20web%20announcement.htm）.
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特に重要な情報を上記の Explanatory Notes や
Trade Compilation に取り込んでゆくことが望ま
Code Name ISO Valid Years
392 Abbreviation: Japan JP/JPN 1962 - Now Data Availability
Full Name: Japan Publication Notes
Description: N/A Explanatory Notes
Comment: N/A Snapshot













Japan(2010) HS2007 JPY Import 0.011422 General CIF Origin




















（ii）Second partner country or area （country of 
consignment ベースの輸出入の相手国ない
し地域） 
（iii）Second value of imports（FOB ベースの輸
入額） 






つである Express Selection において必要な条件
を設定して検索すると、表 7 のようなデータが
呼び出される。ここでYear は年、Reporter Code




はHS2007 年版）、Commodity Code は品目番号
（HS の号コード）、Quantity Unit Code は
Supplementary Quantityの単位を表すコード（現




して最後の Estimation Code は Supplementary 
Quantity 及び Netweight に UNSD の推計値が含
まれているか否かを示す識別コードである（0 = 
推計値なし、2 = Supplementary Quantityのみ推
計値、 4 = Netweight のみ推計値、 6 = 
Supplementary quantity と Netweight がともに推
計値、ただし 0、2、4 は推計が行われずにデー
タが欠損しているものも含む）。 
まず、上記（i）のCustoms Procedure Code は










（ii）の Second Partner Country or Area は既存
の Partner Code の右に配置し、後者を Partner 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































義の貿易コスト（trade costs）は 1980 年代以降
の新貿易理論や新・新貿易理論、経済地理学に
おいても重要な役割を果たしている（Anderson 
and van Wincoop [2004]）。 

























1996 年と 2006 年にも貿易統計の編纂方法や公
表体制に関する詳細なアンケートを実施してお











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Comtrade に収録している（Reister and Muryawan 






Supplementary QuantityとNetweight がUNSD の推
計値であるか否かを明示しているのはそのためで
ある。 
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 UNSC は Comtrade を商品貿易に関するグロー
バルな情報プラットフォームと位置付け、その機
能とデータをIMTS 2010と整合的な形で拡充する
ようUNSD に要請している。UNSD は 2010 年か












で注目すべきものとして、2010 年から WTO や
UNSD が他の国際機関とともに取り組んでいる



















                                                        









引とサービスの取引が含まれ、IMTS と Comtrade はこ
れらのうち商品貿易だけを対象としている。UNSD は
サービス貿易に関してUnited Nations International Trade 
in Services（通称UN ServiceTrade）と呼ばれるデータベ
ースを提供している。 




5  United Nations Statistics Division, International Trade 











































移転した上で C 国の企業に販売されている場合、B 国
の国際収支表には中継貿易として記録される。BOP5

















14 ただし多くの国々は HS の最詳品目分類に当たる号
（subheading）の下部に独自の品目分類を設けており、
輸入関税率はこれらの品目毎に定められている（これら


























17 FOB（Free on Board、本船渡し）とCIF（Cost, Insurance 
and Freight、運賃保険料込み）はいずれも国際商業会議
























20 Report on the Results of the UNSD Questionnaire on the 








22 United Nations Statistics Division, International Trade 
Newsletter No. 22, September 2010, p.2. 
23 月次や四半期ベースの品目別貿易統計を収録したデ








24 United Nations Statistics Division, International Trade 
Newsletter No. 21, June 2010, p.3. 
25 United Nations Statistics Division, International Trade 
Newsletter No. 24, March 2011, p.4. 




27  International Merchandise Trade Statistics National 



















31 Made in the World initiative（http://www.wto.org/english/ 
 
res_e/statis_e/miwi_e/miwi_e.htm)。 
32 “International Trade Information Systems in 2020,” Global 
























Anderson, James E., van Wincoop, Eric [2004] “Trade costs,” 
Journal of Economic Literature 42(3): 691-751. 
Hummels, David [2007] “Transportation Costs and 
International Trade in the Second Era of Globalization,” 
Journal of Economic Perspectives 21(3): 131-54. 
Melitz, Marc J. [2003] “The impact of trade on intra-industry 
reallocations and aggregate industry productivity,” 
Econometrica 71(6): 1695-1725. 
Nordås, Hildegunn Kyvik [2007] “International production 
sharing: a case for a coherent policy framework,” WTO 
Discussion Paper No.11. 
Reister, Matthias, and Markie Muryawan [2009] “Quantity 
and weight data in UN Comtrade,” UN Comtrade 
Background Paper 
（http://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/）。 
United Nations Statistics Division [2009] “Quantity 
40   第 1 章  商品貿易統計の国際基準と Comtrade 
 
 
information of UN Comtrade,” UNSD Report 
ESA/STAT/AC.197.8
（http://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/）。 
